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A 55-year-old man was diagnosed with an abdominal tumor and referred to our department.
Abdominal contrast-enhanced computed tomography revealed a 15-cm tumor in the retroperitoneum. The
inferior vena cava was compressed ventrally, the right ureter laterally, and the right kidney toward the head.
Part of the tumor was situated on the dorsal side of the abdominal aorta. A preoperative diagnosis of
neurogenic tumor or a type of sarcoma was made. We performed en bloc resection of the tumor. The
right kidney was also resected. We exfoliated between the tumor and inferior vena cava without temporary
interruption. The ﬁnal diagnosis was a solitary ﬁbrous tumor. The patient received no adjuvant therapy.
Neither recurrence nor metastasis has been detected for 8 months postoperatively.
(Hinyokika Kiyo 62: 123-126, 2016)
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緒 言






た稀な SFT の 1例を経験したので，若干の文献的考
察を踏まえて報告する．
症 例
患 者 : 55歳，男性
主 訴 : なし
既往歴 : 虫垂炎，大腸ポリープ
家族歴 : なし
現病歴 : 2014年 3月に健康診断時のエコーで腹部に
腫瘤性病変を指摘され，当科を受診となった．
受診時現症 : 身長 176 cm，体重 75. 6 kg，BMI




腫瘍マーカー : NSE 12.0 ng/ml，IL-2受容体 198
U/ml，AFP 4 ng/ml，CEA 1.3 ng/ml，SCC 0.6 ng/ml
CA 19-9＜2 U/ml，CA125 8 U/ml，高感度 PSA 3.40
ng/ml と腫瘍マーカーは正常であった．
画像所見 : 胸腹部造影 CT にて，右後腹膜の腰椎

























Fig. 1. Abdominal contrast-enhanced CT : A) axial
image : the tumor compressed both the
inferior vena cava and ureter (arrow :






Fig. 2. Abdominal axial MRI (arrow heads : the
tumor) : A) T1 weighted image. B) T2
weighted image.
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己血 1,200 ml を使用した．
摘出標本 : 径は 150×110×145 mm 大，厚い繊維性




病理組織学的所見 : HE 染色では，類円形∼短紡錐
形核を有する細胞および硝子化を伴う膠原線維が混在




MIC-2 陽性であった．以上より solitary ﬁbrous tumor
と診断した．悪性度に関して核分裂像は 2-3/10 HPF
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Fig. 4. Gross appearance of the tumor. The cut






Fig. 5. The histological and immunohistochemical
examinations of the specimen (A : HE stain,






































数の増加（10 HPF に 4個以上の核分裂像），○4腫瘍壊
死，○5最大径 10 cm 以上をあげている2)．また頻用さ
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Table 1. Clinical feature of 34 cases of solitary




性別 男性 6例 男性 9例
女性 2例 女性17例





腹痛 1例（12.5％) 腹痛 2例（7.7％)
低血糖 1例（12.5％) 低血糖 1例（3.8％)
無症状 1例（12.5％) 無症状 8例（30.7％)
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